



A Proposal for a Short . time Test of determining the Fatigue limit (1) 
Yozo MATUOKA， Tetuo FDJITA 
In the previous report (1)， the metals and alloys in annealed or supply state were 
mainly treated. The present report (I) supplies the experimental data for the heat 
















450 237 I 66.5 74.8 92.0 
500 228 I 62.5 73.7 90.1 
550 201 I 62.5 67.1 83.0 
600 200 I 56.3 60.5 76.3 
650 184 I 48.0 54.6 71.3 
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第40図 繰返応力が硬さに及ぼす影響
0.35%炭素鋼 8600C焼入 6000C焼戻
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SNC 2 65QoC油中焼入 6500C焼戻
疲れ限度迅速決定法へのー提案 (第2報〉
本実験により得られた結果によれば
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INh/Ne |返数 Nh なる繰返数 | 
SNC2 
8500C焼入 I 4 X 105 7 X 105 I 0.57 
5500C焼戻 | 
ISNC 2 

















































dens linie iJ ~加工硬化の極値を示すと同時に破隙の成長の始ま
る時期を示すと解すれば本研究の結果と大なる矛盾はない。

























































~ 6500C焼戻lWC焼入 6…戻。 8200C焼鈍
850口C焼入 6000C焼戻
0.25% 炭素鋼 i供給状態 're 17.3 
0.52% 炭素鋼 8500C焼鈍 24
電 気 銅 8000C焼鈍 7
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